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（2ndReport，LocalCombustion BehaviorinCombustion Chamber）  





SpaCeOnlyby rotatingthe axisofthebeveled－edge－type1ightpipesensor，Resultsobtainedinthis  
experiment are as follows：（1）Cyclic variation ofcombustion differs signi百cantly from space to  
SpaCeinthe combustion chamber．（2）Flame temperature varies alittlelocally，but the soot  
COnCentration varies considerablyln the combustion chamber especia11y at the stage ofinitial  
combustion．（3）The soot formation process begins at a crank angle about two degrees after  
lgnition．  
Key WoT’ds：DieselEngine，Two－Color Method，OpticalFiber Thermometer，Cyclic Variation，  
FlameTemperature，Soot Concentration，Soot Formation，1gnition  
の赤外二色法を適用して実時間で火炎温度およびすす  
濃度を計測する方法を提案し，良好な精度で火炎温度  





































＊平成3年3月14日 機械学会九州支部総会講演会および平   
成3年7月18日 機械学会九州支部宮崎地方講演会におい   
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用いた．図1に計測システムを示す．   














ンサ軸に垂直な方向と一致している．   
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〉ie、〟Angle（deg）  YowAngle（deg）  
－20－10 010 20 30  
Pjt⊂h Angle（deg）  
（a）平たん先端形センサ  （b）傾斜先端形センサ（仰角）  （C）傾斜先端形センサ（ピッチ角）  
図2 センサ受光部形状および受光角度範囲  
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ているとも考えられる．   




































（a）平たん先端形センサ  （b）傾斜先端形センサ  
図3 燃焼室形状および測定領域  
－267－   























推定される．   
3・3 すすの生成開始時期  計測されたOFT出  














































































 0   TD⊂  10    20   30   J．0  
（b）傾斜先端形センサ  
国4 燃焼のサイクル変動  
50    60  
⊂A（deg）  
図5 燃焼挙動の時間一空間変化の三次元的表示  
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ー10 TDC TO ZO  コ0  ん0  箕） 6（】  
CA（d●勺）  
一10 TDC 】0  20  30 Jこ0  50  ∈O  
CA（d●9）  
一昭 TDC 10  ヱ0  30  ▲8  50  60  
ひ（加勺）  
（a）領域1，8，9  （b）領域2～4  





















































ー10   ＿5   TDC  5 －10  －5  TDC   5 －10  ＿5  
1gnition Point（deg）  
図7 0FT出力の立上り時期と着火時期の相関  
TDC  5   
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